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『英語青年』掲載の題名は「FUKUZAWA'S MORAL CODE. 福澤翁の修身要領」，翻訳者名は



























































































































































































1） 後者 3 冊の，大文字表記の出だしは，「Independence」「Self-respect」以外に，「Man」
「Mind and Body」「Principle」「Cultivation of the Moral Character」「Dark Ages」
「Province of Education」「 Society」など。
2） 異なる単語を使っている個所は 2 か所。『英語青年』では，「序文」中ほどの「such con-
duct in regulated」の「 in」が，後者 3 冊では「 is」である。また同様に「6.」の
「courage with fortitude.」は，後者 2 冊は「with」が「and」である。
3）『英語青年』と『慶應義塾學報』『福澤文選』は「to-day」を使用しているが，発行年の新
しい Fukuzawa Yukiti on Education では，「today」とハイフンが削られている。





















ただ，残念なことに福沢諭吉は 3 年前の 2 月に鬼籍に入り，畑が対面することはできなかった。
また，英訳文を加筆したとされるプレフェーヤは，カナダ・クイーンス大学の出身で，マス
ター・オブ・アーツ（修士号）をもつ。1905（明治38）年に来朝。東京高等師範学校，東京帝国大




































典籍が153冊にのぼる。単行本になっていないが，ブリンクリーは，The Times of Taiko（太閤の時
代），The Times of Taira（平家の時代）の 2 本の日本の歴史読み物を書いている。「太閤の時代」は
掲載紙が未確認だが，「平家の時代」はブリンクリーが『ジャパン・メール』の経営権を取得する















































いない。他の英文掲載書，『福澤文選』，Fukuzawa Yukiti on Education にも翻訳者名の記載はない。
だが，『慶應義塾學報』第150号には，畑功の翻訳した「人格と大学教授」（バウトイン，カーレー





















































































◯日本工業館（Japanese Industrial Palace）2 号館，日本園芸館（Japanese Horticultural Hall）
2 号館 A ◯日本景色館（Japanese Scenic Hall）3 号館，3 号館 A ◯日本歴史館（Japanese
Historical Palace）12号館 ◯日本織物館（Japanese textile palace）13号館 ◯日本富源館
（Japanese Palace of Natural Resource）21号館 ◯東洋館（Palace of Orient）23号館 ◯日本政
府各省出品館（Japanese Government Departments）24号館 ◯日本美術館（Palace of Japanese
& British Fine Art's）26号館 ◯日本婦人製作品，教育，山林，美術工芸館（Palace of Japanese
Women's Work, Forestry, Education, Arts and Crafts）47号館
―  ―
































































Translated by Captain Brinkley.
It is a point about which there is a prefect unanimity of opinion throughout the realm, that it is in-
cumbent upon every native-born subject of the Japanese Empire, without regard to age or sex, to
pay homage to the Imperial House that has reigned throughout the ages and to show gratitude for
its gracious favour that has accrued to us from its many virtues. But when we ask the question how,
in these days, and in what manner, the men and women of to-day should order their conduct in soci-
ety, we ˆnd that as a rule such conduct in regulated by various systems of moral teachings which
have been handed down from past ages. It is ˆtting, however, that moral teachings should be modi-
ˆed from time to time to keep pace with the progress of civilization, and it is but natural that a high-
ly advanced and ever advancing society, such as we ˆnd in the world to-day should be provided
with a system of morals better suited to its needs than the antiquated teachings already mentioned.
It is for this reason, we venture to think,that it has become necessary to state anew the principles of
morals and rules of conduct, individual as well as social.
1. It is the universal duty of man to raise his personal dignity and to develop his moral and in-
tellectual faculties to their utmost capacity, never to be contented with the degree of develop-
ment already attained, but ever to press forward to higher attainments. We urge it, there-
fore, as a duty upon all those who hold the same convictions as ourselves to endeavour in all
things to discharge their full duty as men, laying to heart the principles of independence and
self-respect, as the leading tenets of moral life.
2. Whosoever prefectly realizes the principle of independence, both of mind and body, and
paying due respect to his own person, preserves his dignity unblemished, ―him we call a
man of independence and self-respect.
3. The true source of independence of life is to eat one's bread in the sweat of one's brow.
A man of independence and self-respect should be a self-helping and self-supporting man.
4. Strength of body and soundness of health are requisites of life. We should, therefore, always
take care to keep mind and body active and well, and to refrain from any action or course of
life likely to prove injurious to our health.
5. It is man's duty to live out the whole of his allotted span of life. To take one's own life, for
whatever reason, or under whatever circumstances, is an unreasonable and cowardly act, al-






 アイルランド生まれ。ダブリンのダンガノン，トリニティの 2 つのカレッジを卒業。ロンドンの王立士官学





刊，月 2 回発行の時期もあり）。ジャパン・タイムズ，英語青年社，研究社と発行所が替り，2009年 4 月に
ウエブページに引き継がれたが，2013年 9 月に終刊。
『英語青年』第22巻第 7 号（1910年 1 月 1 日）p.159。
『明治大学大学院教養デザイン研究論集第 9 号』2016年 2 月，pp.120。
「彼〔ブリンクリー〕は約 7 年前〔1905年〕から中風を患っていた」（The Japan Weekly Mail, Nov.2, 1912,
p.515/頁数は年間の通頁）。「ブリンクリーは長い間パーキンソンによる麻痺に悩まされていた」（The Japan


























『渋沢栄一全集 第 3 巻』平凡社，1930年，p.280。
「日本の議会は雄弁誇示の舞台ではなく，法律事務所になってしまった」「それにしても日本の政治状況は独
特だ。議会制度を採り入れたのはよいが，彼らはそれを自分たちの好みに合うように改造してしまった」
（The Times, Jul.19, 1910.「Parliamentary Institutions-The Work of The Diet」）
「偉大な祖先，神武が侵略軍を率い，今もって謎とされている外海域から日本に到達したのは紀元前660年の
ことである」（The Times, Jul.19, 1910,「The Dynasty-The Sovereign and The Imperial Family」p.50）。ま










たのである」（次男・ジャック・ブリンクリ 「ーフランシス・ブリンクリーと明治時代」，『丸』第 1 号第 8 号，
潮書房光人社，1912年10月，p.73，要約）












厨川文夫「畑功先生を想う」，『英語青年』1957年 2 月 1 日号，p.88。『豊津町誌』豊津町，1985年，p.1025。
『慶應義塾總覽―昭和十七年度』慶應義塾，1943年，p.145。
 注（27）に同じ。P.87。
（第 9 巻第 2 号），三田文學會，1918年 2 月 1 日，pp.112138。翌 3 月号，pp.121126．にも 1 編の掲載が
ある。
 The Japan Weekly Mail, Nov.2, 1912, p.515.









 New Guide to English Self-Taught，三省堂書店，1909年。
 Japan: Described and Illusttated by the Japanese written by eminent Japanese Authorities and Scholars, Boston
Mass USA, J・B・Millet Company, 1897―98.
 Japan and China: Its History, Art and Literature，（日本 8 巻，中国 4 巻）Boston Mass USA, J・B・Millet
Company, 1901―02.
 The History of China and Japan. Chap.III, IV, V and Appendix A, The Historian's History of the World（歴史家
の歴史），vol.24 Book V, London, Times, 1908.
 Capt. F. Brinkley, Baron Kikuchi, A History of the Japanese People: from the Earliest Times to with the End of







思われる」（Walter Dening, The Japan Weekly Mail, Nov.2, 1912, p.515.）




 畑功編の English Stories (vol.3）と English Essays (vol.3），慶應義塾出版局。W. S. Vines と畑功の共著 A
Guide to Colloquial English with Phonetic Notation Maruzen, 1927年。畑功著 The Master of Ballantrae
(Robert l. Stevenson 原著）春陽堂教育圖書出版部，1931年。畑功編 English Texts (vol.2）慶應義塾出版局，
1935年。畑功編 The Gold-Bug & Olalla (Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson 原著） 慶應義塾出版局，
1939年。畑功編 The Picture of Dorian Gray (Oscar Wilde 原著）慶應義塾出版局，1940年。
「ミルトン（畑功氏談）」，『英語青年』（第20巻第 6 号）1908年12月15日，英語青年社，p.138。「人格と大學
教授」（米国カーレージ校長ハイド著・畑功訳），『慶應義塾學報』150―151号，慶應義塾學報発行所，1910



















 The Japan Chronicle, Oct.30, 1912, p.5.
 名誉大賞は181の出品人に贈られ，そのうち教育関係は42の出品人であった。
 The Japan-British exhibition of 1910: a collection of o‹cial guidebooks and miscellaneous publications（日英博覧
会（1910）―公式史料と関連集成），「別冊 日本語解説」付。松村昌家・監修・解説，ユーリカ・プレス，
2011年復刻。以下『日英博覧会公式史料」』と表記。
『日英博覧会公式史料』vol.5「A Japan Alliance Exhibitional: to promote Anglo-Japanese commerce (1910）」，
p.154.
『日英博覧会公式史料』Vol.6「Japan to-day: a souvenir of the Anglo-Japanese Exhibition held in London
1910 」，p.127.


















 上巻「第七章 日本部の出品」「第六節 指定出品」p.278。
『日英博覧会公式史料』vol.3「O‹cial Report of The Japan British Exhibition 1910」
 Basil Hall Chamberlain (1850―1935）イギリスの日本学者。1873年来日。86―90年，帝国大学（現東大）
教師。博言学（言語学）を講じる。1911年日本を去り，ジュネーブに隠棲。










・『英語青年』第22巻第 7 号―8 号（1910年 1 月 1 日―1 月15日），英語青年社。
・楠元町子「日英博覧会と明治政府の外交戦略」，『愛知淑徳大学論集―文学部・文学研究科篇』第38号，2013
年。同「日英博覧会における日本の展示」，『同左』第39号，2014年。
・『国際ニュース辞典 外国新聞に見る日本◯本編・上』毎日コミュケーションズ，1993年。
・白山映子「頭本元貞と太平洋問題調査会」，『近代日本研究』（第25巻），慶應義塾福沢研究センター，2008年。
・頭本元貞『伊藤公と憲法政治』発行・頭本元貞，1932年。
・外山敏雄『札幌農学校と英語教育―英学史研究の視点から』思文閣出版，1922年。
・『日英博覧会事務局事務報告（上・下巻）』農商務省，1912年。
・『福澤諭吉全集』第21巻，岩波書店，1964年。
・松岡惣太郎「畑功氏『變物集』を讀む」，『三田評論』（第480号），慶應義塾出版局，1937年 8 月。
・松永智子「〈研究ノート〉創成期の『英語青年』Japan Times との関連を中心に」，『京都大学生涯教育学・
図書館情報学研究』9 巻，京都大学大学院教育学研究科生涯教育学講座，2010年。
・山口栄鉄『英人日本学者 チェンバレンの研究―〈欧文日本学〉より観た再評価』沖積舎，2010年。
